





















   This study aims to identify the characteristics of nurses’ teamwork competency and obtain 
suggestions regarding the teamwork training in nursing. 65 items were subjected to factor analysis 
so that those items may be sorted into several groups. As a result of contrasting each group of the 
items, the following groups were revealed as highly practiced: one＇s own duty or responsibility as a 
team member; trust in and respect of a care team or team members; monitoring and coordination 
of care work and staff. On the other hand, the following groups were found as practiced on lower 
levels: expressing thought and judgment of one＇s own in explicit language or behavior; repressing 
negative feelings or behavior in view of their consequences; enterprising action in management and 
environmental improvement of ward. It is suggested that the practice level of the latter groups can 
be raised with experience and that the personal control of feelings and behavior is possible when it is 
supported by the participant understanding by a whole care team.
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グとバックアップ 7 項目、暗黙的調整 2 項目、コ
ミュニケーション 6 項目、葛藤のマネジメント 7  
項目、精神的なサポート 5 項目であった。＜知 
識＞では、問題解決能力 4 項目、組織を意識した
行動 6 項目、病棟やスタッフに関する知識 3 項目
であった。＜態度＞では、チーム志向性 5 項目、






































　看護師の年齢は平均34. 9 歳（標準偏差 9. 4 歳）、
男性 44 名、女性1, 293名であった。看護師として
の経験年数は平均 12. 8 年（標準偏差 9. 0 年）、現




































目の平均値は－ 0. 31 ～ 2. 17 で、各項目の標準偏





第 4 因子に含まれる項目の平均値は 1. 53 ～ 2. 17





聞く」、「 4 . 忙しい時は、自分ができるところを
手伝う」、「59. 分からない事は教えてもらう」、「50.
依頼されたことは最後まで責任をもつ」と平均値






第 7 因子に含まれる項目の平均値は 1. 67 ～ 1. 87






　 3 番目は、第 2 因子【スタッフや仕事状況の
モニタリング・支援】であった。第 2 因子に含
まれる項目の平均値は 1. 63 ～ 1. 84 で、標準偏差
は± 0. 78 ～± 0. 94 であった。第 2 因子で平均値
が高いものは、「 7 . 負担が大きい仕事は、他のメ
ンバーも含めて支援するよう調整する」、「 8 . ス
タッフの仕事の状況をみて、必要と判断した仕事







平均値は－ 0. 31 ～ 1. 21 で、標準偏差は± 0. 98
～± 1. 44 であった。第 1 因子で「35. 協力して欲






護師長に提案する」、「 9 . 状況に応じて、怒る役
またはフォローする役を使い分ける」、「34. 看護
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目の平均値は 0. 45 ～ 0. 88 で、標準偏差は± 1. 10






に含まれる項目の平均値は 0. 31 ～ 1. 20 で、標準
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